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Kenji Nakamura, Tetsuya Fukumoto, Tomohiro Fukui,
Toru Sakatani, Takeshi Atsuta, Takuma Kato,
Masaaki Ito, Koji Inoue and Akito Terai
The Department of Urology, Kurashiki Central Hospital
A 65-year-old man with urination difﬁculty visited our hospital. Because his prostate-speciﬁc antigen
level was 1, 619 ng/ml, we performed a prostate biopsy. The biopsy specimen yielded a diagnosis of
adenocarcinoma with a Gleason score of 4＋4. Computed tomography and bone scintigraphy showed
lymph node, lung, and bone metastasis (cT3bN1M1). After 13 months of combined androgen blockade, he
underwent treatment with a bisphosphonate. At 22 months of treatment, he developed bisphosphonate-
related osteonecrosis of the jaw, and all necrotic bone and teeth were removed. He subsequently underwent
repeated cleaning and ﬁxation (splinting) for an oral ﬁstula and mandibular fracture. Emergency
transcatheter arterial embolization was then performed to treat a bleeding of the facial artery aneurysm. An
oral infection and aspiration pneumonia repeatedly developed secondary to the oral ﬁstula. The patient
underwent a gastrostomy, after which his nutritional status improved and he was discharged.
(Hinyokika Kiyo 62 : 39-44, 2016)








（skeletal related events，以下 SRE）の発生までの期間
が 5カ月以上有意に延長することが報告されている1)
が，一方で注射用ビスホネート製剤による顎骨壊死
（bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw，以下
BRONJ）が約 1％に発生することが報告されてい
る2)．われわれは，生命を脅かす重篤な BRONJ の 1
例を経験したので報告する．
症 例
患 者 : 65歳，男性
主 訴 : 排尿困難，全身浮腫
* 現 : 愛媛大学医学部泌尿器科





採 血 : Cr : 1.14 mg/dl．その他，一般血液・生化
学検査に異常なし．
腫瘍マーカー : PSA : 1,619 ng/ml




経 過 : 2008年12月に経直腸前立腺生検を施行．左
右両葉から Gleason score : 4＋4 の adenocarcinoma を
認めた．前立腺癌 cT3bN1M1 と診断し，luteinizing hor-
mone-releasing hormone（LH-RH）アゴニスト（リュープ
ロレリン）および抗アンドロゲン薬（ビカルタミド）
による combined androgen blockade（CAB）療法を開
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Fig. 1. Computed tomography showed a swollen prostate, enlarged lymph nodes, bilateral hydronephrosis, and
pleural metastasis. Bone scintigraphy showed pelvic bone, spine, and costal bone metastasis.
泌61,01,0◆-2
Fig. 2. Treatment of the prostate cancer and change in the prostate-speciﬁc antigen level.
た．抜歯から 2カ月経過した2010年 1月にドセタキセ
ル（36 mg/m2 biweekly）およびゾレドロン酸（4 mg/
month）の投与を開始した．同年 3月に PSA 上昇した
ためにエストラムスチンからエニチルエストラジオー
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Fig. 3. A radiograph showed a mandibular fracture.
泌61,01,0◆-4
Fig. 4. Transcatheter arterial embolization for the facial artery aneurysm.
ルに変更した．また，同年12月から UFT○R（300 mg/
day）を追加で開始し，2011年 2月からデキサメサゾ
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Fig. 5. A ﬁstula formed secondary to bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw.
The ﬁstula was closed in skin ﬂap.
Table 1. Risk factors for bisphosphonate-related
osteonecrosis of the jaw



































2003年に Mark により BRONJ が初めて報告3)されて
以降，同様の副作用が相次いで報告され4)，わが国で
は2006年に高橋ら5)が最初に報告した．
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Table 2. Clinical stage and treatment of bisphos-


























































画像所見に応じて stage 分類されている（Table 2）．
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